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Motor task performance in elderly men was investigated by comparing reaction time (RT)， 
EMG-RT， motor task (MT)， contingent negative variation (CNV) in young and elderly men. 
In this study， we found that the RT， EMG-RT， MT， of elderly men in al tasks were 
significantly slower than those of young men. Moreover， pre-motor stage of CNV latency and 
amplitude in elderly men showed greater equipotential than young men. 
These findings suggest that elderly men maintained smooth behavior were increased 
cortical activity in early， CNV caused by external stimulation were laped potential over 
refiect exercise preparations potential for voluntary exercise. 
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(movement-related cortical potentials : MRCP)や
随伴性陰性変動 (contingentnegative variation : 
CNV)がある O その中でも CNVは外的刺激によっ
て促される予告刺激と反応刺激の2つの刺激聞に
出現する陰性緩電位である。特に、予告刺激後


































































































































































告刺激後 300 -50. 500 -70. 700・90.9∞-1100. 
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はグリップ(209.72:t 5.53 ms)、ボタン押し (178.43
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3 motor time (MT) 2 筋電図反応時間
※ p<O.05 # # vs.ボタン拘'1し，p<O.Ol 
1反応H寺間
図4 各課題における反応時間・ motortime (MT) 
る要因 (F(1，30)=7.294，p<0.05)において青年と比較
して高齢者に有意な遅延、課題による要因 (F(1，30)





はグリップ (163.17:t 4.85 ms)、ボタン押し (145.97







C. motor time (MT) について
MTについて、高齢者はグリップ (46.56:t 2.86 
ms)、ボタン押し (32.44:t 4.92 ms)、青年はグリッ
プ (40.07:t 2.51 ms)、ボタン押し (29.60:t 2.23 






リップ、ボタン押し)x経時変化 (300-500， 500 
-700， 700 -900， 900 -1100， 1100 -1300， l300 -1500， 
1500 -1700， 1700 -1900) x部位 (Fz，Cz， Pz， C3， 
C4)の四元配置分散分析を行った。年齢による要
因 (F(1，l50)=3.997，p<0.05)において解析区間前半
から中間部分 (300-500， 500 -700， 700 -900， 900 -
1100)については高齢者の振幅が高く、後半部部
分の反応刺激直前部分 (1500-1700， 1700 -1900) 
では青年の方が高い振1I面を示した。部位による要





























に遅延するという多くの先行研究 (Gouios. 1991; 
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